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Naomi Tsunematsu (International Center, Hiroshima University) 
Abstract: 
百出articleexamines how consciousness of Japanese lU1dergraduate students h回 beeninfluenced and仕創isformed 
出roughlU1iversity education. University period is a transition time for s加de凶 toprepare themselves to go out to 
the real world, and students匂ndto sensitively react to their experiences in their everyday lives. They are 
searching for the way to apply their academic learning to practical knowledge in the society, and are searching for 
出町lifepath, meaning of th町 life,and what di自己rence出eycan make ω仕ieworld. How students spend出町
山 versitydays significantly a旺ectstheir worldview and how they rel蹴 themselvesto the world. By山ingdata 
based upon出csemi-structured interview with each student, I will examine the factors which have iI世間nced血c
consciousness of lU1dergraduate students from academic, social, and personal perspectiv1回. I have attempted to 
reveal ‘students’voices' about也町田iversityliv，回，byusing白equalitative research method. 






























































































































学部 、＼ 、＼ ＼ 1年 2年 3年 4年 女性合計 努豊島合旨十
法学部 女性 2 
男性 0 
文学部 女性 2 3 
努綾 3 a 
教育学部 女性 2 3 6 
男性 I 3 :4 
経済学部 女性 l 
男性 I ~ 
総合科学部 女性 l 




努量生 I 2 いe•• .3 
工学部 女性 0 
男後 l 
医学部 女性 。
男役 2 . ~ 






















































































































































































































































表 2. インタビューのデータとコード名 （位：女子学部生一部のみ樺戟）
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【付記】
本研究は「グローノ勺レネ士会におけるパラダイム・シ
フト：日本の高等教育とキャリアにおける意識変容j
（研究代表者恒松直美・文部科学省科学研究費補助
金20092011年度基盤C21530881）の一環として
千Tった。
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